









































































































tematic linguistic change in the accentuation patterns did not occur in two [speakers]. In this re-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































んこ＋ ）」（あんこ餅）、「 （ikkadyot）（いか＋ ）」（いかの塩辛）が見られた。（b）朝
鮮語とロシア語の借用混成としては「 （chimchigryzy）（ ＋ ）」（キムチを
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